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Blowing snow experiments for modeling of sublimation process were carried out using a large cold wind-tunnel. The installed 
instruments were three thermohygrometers at the windward, two thermohygrometers at the downwind, two thermometers on 
the snow surface at the windward, two thermometers on the snow surface at the downwind. In addition, a snow particle counter, 
a thermohygrometer and an ultrasonic anemometer were installed on the vertical traverse device at the downwind. 
Experimental conditions were as follows: wind speeds of 7m/s and 10m/s, air temperatures of -5ºC, -10ºC and 15ºC and high 
and low snow supplies. Output waveforms of the snow particle counter were obtained every 2µs. The relationship between the 








２．実験方法  測定部 14m の大型低温風洞内の床に雪を敷き詰めから雪面を氷化させて，削剥が生じない硬
雪面を作成した．そして，風上から一定量の雪粒子を供給して吹雪を発生させた．観測測器として，風上端に温
湿度計（Vaisala HMP233．設置高 10cm）と温湿度計（T&D TR-72．設置高 20cm 及び 70cm）を，風下端に
も温湿度計（T&D TR-72．20cm 及び 70cm）を取り付けた．雪温を測定するために，風上端及び風下端に温度
計（T&D TR-52）をそれぞれ 2個ずつ設置した．風下端の鉛直トラバース装置には，スノーパーティクルカウン
ター（新潟電機 SPC），温湿度計（Vaisala HMP333），超音波風速計を設置した．なお測定時のトラバース範
囲は，雪面から 3cm，6cm，12cm，24cm，40cm である．風速は 7m/s と 10m/s，気温は-5℃，-10℃，-15℃，
雪供給装置の供給上昇率は低め（4%もしくは 5%）と高め（8%もしくは 10％）に設定した．吹雪発生時にスノー
パーティクルカウンターは吹雪量を測定するが，その際に雪粒子を検知すると出力される電圧波形がオシロスコ
ープ（KEYENCE NR-350）により 2µs 毎に記録された． 
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